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開放分岐型構造の動的解析に関する研究



























































仮定 1) 枝の自重は、元枝の体積に比例する．  


































また曲げ応力 const=s の条件下でW とC の関係、お
よび LとC の関係を求めると、 
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 今回は、枝の分岐様式を一様 2 分岐形態とし、末端の
葉は、等価的に枝に置き換えるものとする．また枝は非
対称に分岐するものと考え、各枝の周径と長さは等比数
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次に、元枝の支える重量 0W が、分岐した枝の重量 1W と
2W の和に等しい((6)式)より、周径と枝長さの公比の関係
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; 枝の周径 [cm] 
 ; 自重 [kg] 
 
; 重心距離 [cm] 
 ; 分岐枝長 [cm] 
 ; 断面係数 [cm3] 
; 体積 [cm3] 
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内的要因 ： 水分・栄養分の輸送負荷など 
























ここに、n :枝分岐点の引張安全率、 ts :枝の引張強度、
f :分岐角とする．(8)式より、分岐角f の大小と力学的安
全率n の大小は比例的である．一様乱数 )10( ££ rr より、
力学的安全率n を以下の(9)式より求める．(※Appendix) 
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  Step1)  成長プロセスの異なるモデル作成 
  Step2)  固有値解析 
















































 10 age  20 age  30 age 
図 2.1 成長プロセスを考慮したモデル 
[cm] 
 10 age  20 age  30 age 
図 4.2 2次固有モード図 
 10 age  20 age  30 age 
図 4.1 1次固有モード図 
表 4.1 1次、2次固有周期 
[s] 
10 age 20 age 30 age
1次 0.863 0.309 0.682
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[3] ピーター・トーマス著，“樹木学”，築地書館，2001．  
図 4.3 変位応答図 
図 4.4 軸力応答図 
 (11) 
 (12) 
図 4.5 最大変位比 
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This research defines the structure to be seen in the upper part of the trees and their roots as the open 
branched structure, and investigates its structural property. Its aim is to make clear the secret of the 
earthquake-resistance characteristics of a tree from the viewpoint of the engineering, and also to find out the 
useful information for the future of architectural structures. Because of that we create the mathematical model 
of trees based on the bibliographic search to other fields such as botany, and performed the dynamic analysis 
for the models. 
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